






















ても、なぜ、かつての「失われた 10 年」がいつの間にか「失われた 20 年」になってし
まったのかというようなことを問題にしようというのではない（ちなみに、デジタルの










人は 1997 年の「Japan is interesting because Japan is not interesting」という講演で次
のように断言する。
I felt almost suffocated in Japan during the 1980s, when people seemed to be eu-
phoric and Japanese capitalism seemed triumphant. Fortunately, the system is 
now （in the early 90’s, with the burst of the ‘bubble-economy’） collapsing. At the 
same time there is a growing repulsion towards global capitalism, which under-























The expanse of the borderless market is, of course, not ‘out there’ somewhere 
outside Japan but is spreading within it, through the very forces that are trans-
forming the corporate governance and the employment practices in Japanese 
companies or in neoliberal measures that are eroding the public sector and ser-

















　今年 2015 年 4 月に舟橋洋一とバラック・カシュナー（Barak Kushner）によって編集





“Making Sense of the Lost Decades: Workplaces and Schools, Men and Women, Young 
and Old, Rich and Poor” という論文も入っている。ゴードンはこのなかで「discourse 






も、彼は “the changes have not been unidirectional: for some they are negative and need to 







題は “the ways in which the facts and the changes are construed are inevitably politi-
cal” （Gordon 2015: 84）ということである。ゴードンは、社会の「外部」「下部」「周縁」
にいる人たちの見方や行動を重要視する。彼らはまさに「失われた」という考えから身
を離し、そうすることによって政自らの治的な挑戦を表現しようとする人たちである











































プ レ ケ ア
安定になる。（ｃ）さらにその不
































の Youth Movements, Trauma and Alternative Space in Contemporary Japan というテ
クストと私自身による観察調査である。カッセゴールの研究調査の中心に置かれるの
は、数多くの具体的活動と多岐多様なプロテスト運動で、ここに precariousness も入
る。彼はこれらを 2004 年から 2012 年にかけて東京、大阪、京都で調査している。
During my stay in Kyoto 2009―2010 I visited the café or attended events arranged 
by the union several times a month. Not only was it a pleasant hangout. It was 
also a convenient hub for getting to know activism in Kansai ― the area around 
Kyoto and Osaka. （Cassegård 2014: 2 ）
　この当事者たちとの直接交流は同時に “produced by activists ― books, articles, pam-




［…］I will use the term freeter in a wide sense, to refer to young people charac-
terised by precarity, i.e. a lack of secure employment resulting in a precarious ex-
istence. To be a freeter is not to have a particular type of employment, but to 
belong to a stratum of people who may drift in and out of studies, unemployment, 
dispatch work or other forms of irregular work or states of withdrawal. Students, 
young academics, artists, and young homeless people can all be part of this stra-
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シュテフィ・リヒター
tum, as well as dispatch workers, part-time working housewives and social with-




次のような意図があった。一般には、日本は 1960 年代 70 年代のラディカルな学生運動



















Empowerment occurs when people regain the sense that their actions and opin-
ions matter and that they have the power to influence things in society which 










However, the setting up of alternative spaces can create its own set of dilemmas. 
To promote the process of empowerment, they need to be ‘safe’ spaces where 
subalterns1 and marginal discourses can be sheltered from criticism from main-
stream society, but they also need to function as bases for reengaging with main-
stream society, often through protest or public confrontation. Between those tasks 
tensions can arise. A movement that overemphasizes protest risks alienating the 
subalterns, while one that rests satisfied with providing a ‘safe’ arena will be un-




















グ ッ ド・ラ イ フ
き生活に向けた東京高円寺商店街での共同
1 　この「サバルタン」という言葉で著者カッセゴールが理解しているのは一般に次のような人た
ちのことである。“［…］ they were usually seen as unable to participate fully in society or to 
make themselves heard effectively in the mainstream public sphere. Among them one finds 
the mentally ill as well as young people referred to through labels such as futōkō （school 
refusers）, hikikomori （social withdrawers） or nīto （NEET, ‘Not in Employment, Education, 































松本は東京国立のある地下バーで「Sound across the line」という名の催し物を組織し
たが、そこでは香港の Hidden Agenda というグループの活動家で音楽家の Ah-Kok が
こう発言している。
We are not activists who are fighting against the government, the state. We just 
want that they give us space, scope, where we can create our own life. Just let us 
be!











ナム反戦運動のシンボルともなっていたものである（cf. Cassegård 2014: 67―68）。2003
年には新しいプロテストの形態として、いわゆるサウンド・デモが登場したが、それに
続いて新しく起ったプレカリアート化運動が生まれ、フリーターやプレカリアートのた
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知恵と行動をもって不断に新しい挑戦をしていかなくてはならないが、それは、この運
動に関わろうとする研究にも当てはまる。つまり、あらゆる「今、ここ」が不断に新し
く見直されていかなければならないのだが、あるいはその知識もまた「プレケア」と言
えるかもしれない。しかし、プレケアの場合と同じように、それを欠陥とか欠如だと
いって嘆く必要はない。それは、むしろ不確実や偶然性と付き合って、新たなものに関
わり、本当の意味でクリエイティヴでありうるような、そういう能力の獲得を意味する
のだから。プレケアなものを知ること、それは――プレケアであることと同じように
――そのままレッセ・フェールを意味するわけではない。そうではなく、囲いこんだり
定義をしたりしたかと思うと、またそれを超えてしまうような境
パルタージュ
界線（フーコー）を絶
えず引き続けることを意味している。大学に場所を置くわれわれのような地域学科がそ
うしたことに対応できるのかどうか、今そのことが問われているのだ。
（小林敏明訳）
